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Statement
by
Herr  Franz Etzel,
Vice-Prestdent  of  the  High Authority
(November  Zl,  lgES)
Mn President,  Madam  and gentlemen,
At  the  last'  ordinary  session  of  the  connron  As_
sembly,  in  May and June of  this  year,  r  told  you that
the  High  Authority  would be reporting  to  your  at  the
November sesslonr'  on  some decisive  changes  in  the  ex_
isting  coal  narket  in  the  Ruhr,  France,  Belgium and
Southern  Germany. I  an happy  to  say  that  I  am today  in
a  position  to  tell  you  about  these  changes.  To save
time,  r  must  confine  nyserf  to  gtvtng  you an  outline
of  the  new elements  in  the  situation.  For  the  rest,  ,I
would  refer  you  to  my statenent  of  lest  llay,  and  to
the  docunents  I  nentloned  ln  that  statenent.
on  Novenber  15  of  thts  year,  a  general,  provi-
slonar  appllcatlon  was recelved  by  the  Hlgh  Authorlty
from  the  enterprlses  of  the  Ruhr coaltleld  rhlch  hrd-2
prevlously  forrned the  Geneinschaftsorganlsatlon  Ruhr_
kohle  known as  rrcEorlGfr.  Ife duly  exeulned  thts  applrca_
tion.  It  is  for  the  most part  in  accordance  wrth  the
ntgh  Authority  dlrectives  about  which  r  tord  you  in
llay.
The appllcatron  ls  a general,  provisionar  oneo
rt  contains  r  shall  be going  into  the  details  tater
on r  e  furl  descrrptron  of  the  drfferent  organizations
itnd  the  responstbillties  and powers  of  the  new Ruhr
coal-selring  agencies  whlch  't  is  proposed  to  set  up.
l)n' l{ovenber 11,  nll  the  mining  companies,  with  the  ex_
ception  of  one snalr  corrlery  in  the  Ruhr,  unanimousry
undertook  to  organize  the  sare  of  Ruhr  coar  in  future
ln  conformlty  wlth  the  linlts  defined  in  thls  appri_
cation.
On  the  other  hand,  the  applieatl.on  does  not
contain  the  full  texts  of  the  internar  agreements bet_
ween the  companies,  grving  the  detarrs  of  the  underta_
kings  outlLned  ln  the  provisional  appllcation.  firis
work  could  not,  of  course,  be started  ,untlt  the  baslc
decislon  enbodied  in  that  apprlcatron  ,had been taken,
end  the  Ruhr  knew  that  ve  had  approved  .  the  appr'ca-
tl'on.  we wrote  to  the  Ruhr  on  l{ovenber  2l  to  ,say  that
?e  approved  thelr  appllcatlon  in  prlnciple.  We flxed
the  ttme-llnlt  for  the  subnr,ssi.on or  the  frnar  apprt_
catlon  at  Decenben 20,  lgSS.-3
The  forthcornlng  reorganlzatlon  of  the  sares
systen  ln  the  largest  coalfield  of  the comnunlty  has
opened  the  way to  sorvlng  the  outstanding  problems  ln
connection  with  the  other  blg  coal-selling  and buylng
organizatlons  of  the  CommunLty.
As  regards  the  French  coar  market,  the  French
(iovernnent  has declared  its  willingness  to  amend  c€r-
tain  important  regulatLons  on the  organization  of  the
coal  market  which  the  High  Authority  deems incompati-
ble  with  the  Treaty.  At  the  same time,  it  considers
itserf  Justifted  in  maintaining  a number  of  other  im-
Jrortant  regulations  which  the  High Authority  arso  r€-
€:ards  &s  incompatible  with  the  Treaty.  The  High  Au-
thority  has  therefore  addressed  a  letter  to  the  French
Government giving  it  an opportunity  to  state  its  views
before  it  r,.&y  become necessary  to  take  a  decision  un-
der  Artlcle  88,  first  paragraph.
The companles  of  the  Belgian  selling  agency,
coBEcHARr  as  you  know,  stated  some time  ago  that  they
were  prepared  ln  principle  to  make  whatever  amend-
ments  to  their  artlcles  of  associatlon  the  High Au-
thority  considers  to  be  required  by  the  Treaty.  The
High  Authority  has  informed  coBEcHAR  ln  the  neantlnre
whlch  details  of  tts  articles,  declsLons  and acttvt-
ties  contrayene  the  Treaty.  Ttre collierles  belonglng
to  COBECHAR  declded  on  Novenber  t9  to  lntroduce'  the
necessary  anendnents,  and  reguested  that  the  appllca--4
tion  for  authorlzatlon  whlch  they  had  submitted  to  the
Htgh  Authority  should  be  taken  as  amended accordlngly.
As regards  the  oberrheinrsche  Kohlenunionr  or
o.K.u.  r  negotiations  have  not  yet  reached quite  the
!;&me  stage.  As  you  already  knowr  w€ have  informed
().K.u.  that  it  wouLd  not  be  possible  to  authorlze
.ioint  exclusive  setrling  to  southern  Germany by  the
selling  agency of  the  four  coalfields  of  Aachenl  Lor-
raine,  the  Ruhr and the  Saar.
Meanwhile,  the  High Authority  has drawn up di-
rectives  for  an organization  which  wourdr  in  its  view,
enable  the .speclar  supply  problerns  of  the  south  German
rnarket  to  be solved  without  Joint  selllng  by  the  four
coalfields,  in  a manner  cornpatibre  with  the  Treaty.
These  dlrectives  have  been forwarded  to  the  parties
concerned.  IVhether  and how one or  more organizatLons
will  in  fact  be set  up in  accordance with  the  direc_
tives  r  sharr  not  be able  to  tell  you  untir  the  next
Session.
we may,  therefore,  take  it  that  eyen as.earry
its  the  next  coal  year,  beginnlng  on April  l,  1956,  the
coal-selling  system  rn  the  connunrty  wirl  be wearing
& sonewhat different  aspect  as  regards  certai.n  essen_
tial  features.  r  wllr  not  take  up  your  tr're  today  rtth
technlcal  detatrs.  you  will  be nalnry  interested  to
know what  rrnportant  changes  are  to  be  nade  rn  the  pre_5
sent  system.  you  will  also  yant
the  Htgh Authorlty  considers  that
6erve  the  general  interest,  that
the  consumers,  the  workers  and the
to  knour ln  what  way
these changes  wlIl
isr  the  lnterest  of
producers.
Let  us  flrst  of  all  consider  the  Ruhr.  The Ruhr
collieriesrarthough  they  themselves  feLt  that  a  single
organlzation  was the  best,  have genuinely  endeavoured
to  work  out  an  arrangement  compatible  with  tire  Treaty.
rt  is  thanks'to  this  attitude  of  theirs  that  a  general
application  has  now been  submi  tted  which  the  High  Au-
thority  considers  to  be  in  conformity  wj.th  the  Treaty,
and  which  at  the  same time  alL  parties  consider  to  be
,a practicable  solution.
up  to  nowr  the  collieries  belonged  for.  a'.r  prac-
tical  purposes  to  a  single  centrar  organlzation.  This
one  body  was  responsible  for  selling  the  entire  pro-
cucti.cn,  wi.th  the  exception  of  the  tonnages  speciarry
reserved  for  sale  in  the  form  of  werksetbstverbraueh(D
and  Landabsatz(z)  .  In  future,  there'  are  to  be  three
independent  selling  agencies.These  three  selling  agen-
cies  are  each  formed  by  L  merger  of  two  of  the  six  ex-
istinf  agenci.es  belonging  to  GEORG.
(1)  sales  to  works  belonglng  to  the  same enterprise  as
the  producing  colllerles.
(2)  Direct  sales  by  the  colllerles  to  consuners  in  the
surroundtng  Rren.
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They are  each to  fix  thetr  own prlces  rnd  con-
dttions  of  sare  (tncludlng  Lncreases  and reductLons
for  guarity),  trade  regurations  and accounting  proG@r
durer  to  arrange  for  the  carriage  of  the  eoal  sold  by
them,  to  ensure  the  balance  of  employnent and supplles
and the  offsetting  of  grades within  their  own agencies,
and to  be responsible  for  the  management  of  their  own
staff  affairs.
The merger  of  the  six  dependent  agencies  which
have  existed  up  to  now  to  form  three  new  lndependent
rgencies  is  a  new departure.  The Ruhr  representatives
originalry  intended  to  set  up  six  independent  selring
organizations  which  were  to  be provisionally  represen_
ted  two at  a  time  by  the  same  agent.
As you  knowr w€ wourd  have agreed  to  this  pro-
posal.  At  first  grance,  d,merger of  this  kind  might
seem to  be a concession  to  centralization.  But  a ctro-
ser  examinatlon  shows that  this  is  not  so:.where  there
is  a large  nunber  of  small  agenciesrthe  responsibilities
:rnd infruence  of  the  proposed  co-ordinating  body are
bound to  be greater  than  where  there  is  a  comparative_
ly  small  number of  larger  units.
Thus  these  three  independent  agencies  will  to  a
great  extent  be able  by  thenselves  to  ensure  ln  thetr
own areas  the  necessary  balance  of  employnrent and  of f_
settlng  of  grades  at  tines  of  surplus  coal  productlon,7
and a  balance  of  supplies  at  tirnes  of  shortage  r  in
other  words,  three  big  independent  selring  agencles
will,  each of  them,  be more autonomous  and independent
than  six  small  ones.
I  would  further  recarr  that  we have fixed  a
provlstonal  figure  onry  for  the  rroperatlonal  reserverr
wlrich  is,  as  you knowr to  be sord  through  a Joint  of-
fice.  we reserve  the  right  to  prescribe  increases  or
reductions  in  the  light  of  subsequent experience.  Thus
the  High  Authority  considers  that  under  this  system of
three  agencies  there  wirr  be less  need for  co_ordi.na_
tionl  &Dd  hence for  centralized  actionrthan  with  six.
The proposed  three  selling
tain  a  Joint  office  which  will  be
control.
agencies  will  main-
under  their  Joint
This  joint  office  wirl  first  of  arl  be respon-
sible  for  a  number of  matters  which  can most usefurry
be handled  centrally  for  the  coalfield  as a whole.
These are  for  the  most part  the  functions  which
r  outrined  in  my report  at  the  session  in  May and Jure,
and which  we are  in  a position  to  authorize  fore-
casting  productlon  and salesrdealing  with  emergencies,
seeing  to  the  loading  of  see-going  vessels,  pooltng
freight  charges f.o.b.  Ruhrort  and'  f.o.b.  seaports,
and carryLng  out  transport  arrangements.8-
In  additLon,  lt  will  be  the  duty  of  the  Joint
offlce  to  butld  up  the  rtoperatlonal  reservefr  to  whlch
reference  has been nade so  frequently  in  the  course
of  past  discussions.  To thls  end,  it  ls  empowered  to
accept  orders  fron  frbigrr consumers  with  an intake  of
over" 50 ooo metric  tons  per  annum (provided  the  l"atter
are  ln  agreement with  this  procedure)  and  from  the
state  Railways.  rt  concludes  these  contracts  on behaLf
of  the  selling  agencles,  on  the  basis  of  thelr  respec-
tive  prices  and  terms  and  thereupon  arLocates  these
orders  among the  three  agencles  in  accordance  with  the
forecasts  in  its  possession.  A slmilar  procedure  will
lre forlowed  as  regards  tonnages  for  export  to  third
countries.
This  system of  corlecting  and alrocating  large
orders  was originalry  considered  so  as  to  be abre  to
ensure  the  barance  of  ernployrnent  and  offsetting  of
grades  during  periods  of  declining  demand. firat  was
all.  rt  now transpires  that  the  same system can also
be used at  a  time  when  supplies  are  ttght.  IT€  carl
ttiis  ttbalancing  suppliesn.  In  practlce,  this  balancing
of  supplles  is  simply  the  ftbarance of  emproymentfr in
l'everse.  As you  know,  when the  employnent  situation  is
out  of  balancera  selling  agency whose posltion  ln  this
respect  is  unsatisfactory  ls  to  be herped  out  by  the
transfer  to  it  of  more orders  from  blg  consunera.  And
the  reverse  is  where  the  vorune  of  orders  exceeds  the
tonnages  of  saleable  coal  avarrable  ao  thet  one of  the-9
agencleis  is  unabre  to  suppty  i.ts  customers  os  satls_
factorlly  as  the  othersr  rlthough  rro actual  state  of
acute  shortage  c&n be said  to  exist.  lThen  this  hap-
pens,  fewer  orders  from  big  consumers  Are  channelled
from  the  tloperational  reserveft  to  the  agency  in  ques-
tion  than  to  the  others  r  so  that  a  nlore or  ress  regu-,
lar  flow  of  suppries  can  go  to  alr  consumers.
r  should  like  to  stress  explicitry  that  this
does  not  mean we are  granting  the  three  selling  agen-
cies  any  kind  of  powers  for  use  in  the  event  of  a  se-
rious  shortage.  Appl Lcation  of  Article  sg  invorves  the
allocation  of  the  entire  production  of  the  community.
The  measures  to  be  taken  by  the  High  Authority  after  a.
state  of  serious  shortage  has  been  declared  to  exist
are  clearly  defined  J.,n  Artiele  Sg of  the  Treaty.  Res_
ponsibility  in  this  respect  cannot  be  delegated  by  the
High  Authority  to  any  other  body.
Only  if  and when thls  special  situation  exists
that  is,  not  a  serious  shortage,  but  a  situation
where  demand is  definitely  in  excess  of  supply  will
the  High  Authority  agree  to  arrangements  betleen  the
agencles  to  suppry  their  coal  in  accordance  with  uni-
form  directives  placing  all  consumers  on  the  same
footlng.  DLrectives  of  this  kind  must  be  adopted  un-
aninously,  and  must  not  be  of  a  discrirninatory  charac-
ter.  In  addition,  the  Htgh  Authority  has  at  all  times
the  rtght  of  veto.-lo
Aga1n,  in  such periods  of  scarcity  but  not,
r  repent,  of  official  fracute  shortagett  it  is  possi-
ble  that  there  might  be  an  emergency  as  regards  sup-
plies  to  certain  classes  of  consumers  who are  partic,-
ularly  sensitlve  to  sociar  influences,  such  as  house-
holds,  public  utility  and transport  authorities,  and
other  vitally  important  sectors.  Here  too  this  time
by  a  stralght  maJority,  but  stilt  subJect  to  High  Au-
thority  veto  measures  can  be  introduced  to  dear  with
such  emergeney.
-In this
or  two on  the
proportion  of
connection,  I  should  like  to  add  a  word
subject  of  rfworkst  own consumptionr.  The
production  going  in  workst  own consump_
tion  variesr  of  necessity,  from  one  agency  to  another.
According  as  business  is  good  or  bad,  rarger  or  smal-
rer  tonnages  of  coar  are  required  for  worksr  own con-
sumption,  and  aecordingly  smaller  or  larger  tonnages
remain  for  general  sale.  The  same is  true  of  ndirect
rocal  salesrrr  i.€.  that  proportlon  of  their  production
which  the  collieries  sell  independently  of  the  agen_
cies.
The High  Authority,  therefore,  insisted  in  its
directives,  and again  in  its  letter  of  l{ovember 2!,
that,  in  the  interests  of  balanced  enployment  and  bal-
anced  supplies  workst  own consulnption  and  direct  lo-
cal  sales  must,  when necesstry,  be  ltmlted.  Ttrl.s polnt
ls  at  present  under  dlscusslon  between  the  collieries..rl
l{e  have  lpe&son to  hope  that
not  to  make  full  use  of  thelr
these  two  practLces.
they  will  shortly  agree
privilege  in  regard  to
There  is  no obJection  to  the  corrieriesr  Soint-
ly  fixing  certain  standards  of  quality,  or  stating  the
conditions  on  which  enterprises  may avail  themserves
of  their  rights  in  respect  of  worksr  own consumption,
ofr  &s  the  case  may be,  the  extent  to  which  they  wirl
all  have  to  forgo  those  rights.  Measures  of  this  kind
must  be  uniform;  so  decisions  are  taken  by  all  the
collieries  together.  firey  are  subject  to  examination
and  approval  by  the  High  Authority.
rn  addition  to  the  types  of  jotnt  operations
which  can  be  authorized  as  compatible  with  the  Treaty,
in  accordance  with  the  directives  which  have  been  sub_
mitted  to  your  there  are  other  forms  of  joint  action
which  do  not  require  authorization,  such  as  enumerated
in  the  statement  I  made last  M"y.
They include,  for  example,  fuel  research,  pub_
ricity,  market  research,  and  exports  to  third  coun-
tries.
The comnon Assernbly has always  been particular_
ly  interested  in  the  control  which  the  Htgh Authority
will  exercl,se  over  the  organizatlons  thus  authorlzed.
AccordLngly,  the  High Authority,  in  July  of  thts  year,t2
sent  &  memorandum to  your  l.,larket cornmittee  setting
forth  ln  detail  Just  how it  (ttre High Authority)  wtlt
super.vise the  Joint-selling  organizations.
The obJect  is  to  check  whether  the  organiza-
tions  which  have  been  authorized  are  not  in  any  way
exceeding  the  terms  of  the  authorizationr  and  to  €n_
sure  that  they  &re  complying  wlth  the  conditions  im_
posed  upon  them.
The Ruhr  corrieries  have  arso  taken  up  an  idea
which  was  first  mentioned  here  in  your  Assembly  the
idea  of  discussing  more comprehensively  the  problems
affecting  the  barance  of  employrnent and  suppries  and
the  offsetting  of  grades.
Prelirninary  talks  are  now going  on  with  a  view
to  setting  up  an  advisory  committee  with  equar  repre-
sentation  of  the  producers,  the  Ruhr  workers  and  the
consumers  of  the  different  countries,  together  with
representatives  of  the  German Government  and  the  High
Authority.
rt  wirr  not  be  the  function  of  this  committee
to  check  up  on  the  activities  of  the  organizations
which  we are  to  authorl"ze.  The  Jolnt  Offlce  will  ex_
plain  the  problems  lnvorved  by  joint  action  in  the
Ruhr,  and  discuss  then  with  the  comrnlttee.  Ttre Ruhr  is
prepared  to  give  due  weight  to  the  spectalized  know_t3
ledge  of  such  n  trorty,  The
to  But forward proposals
conmittee  rvlll.  aLso  be able
to  the  lligh  Author.ity.
T?e  think  ilrat  a  comnittee  of  this  kind  wirr
duly  be constituted  by  voluntary  co*operation  between
the  parties,  ancl that  it  will  prove  of  great  varue  to
all  concerned.  In  our  viewrit  will  furfil  its  purpose
only  provided  the  workers  are  represerted  througrr
their  appropriate  organizations.
It  was originally  our  intention  to  set  up a
body  of  this  kincl  attachecl  dir-ectly  to  ilre  High  Au_
thority.  lle  have  sherved  this  iclea for  ilre  time  be-
ingrto  see  rvhat the  result  of  the  cliscussion  will  be.
Howeverr  w€ definitery  reser"ve the  right  to  raise  it
again  if  the  Ruhr  di.scussions  do not  }eacl to  a  satis_
f ac  tory  concl.usion.
r  rvould  end  this  part  of  ny  account  of  the
Ruhr  collieriest  new proposals  by  briefry  outrining
once  more the  differences  between  the  new set _ up  and
the  marketing  system  in  the  Ruhr  to  date.
up  to  now,  the  entire  production  of  saleabre
coalr  apart  from  that  going  in  works8  own consumption
and  direct  local  sales,  has  been  marketed  through  one
central  organization,  GEORG.  uncler  the  new proposals,
arr  sales  to customers  in  the cornmunlty  wirt  on prin-
ciple  be  effected  through three separate, mutuarly14
i.ndefrendent  selllng  agencies.  Up to  nowr there  have
been six  selling  agencles  entlrely  subordlnato  to  one
central  organlzation.  In  future,  there  wirr  be three
independent  agencies  with  a  joint  offlce  subordinate
to  thern,  this  of f ice  to  dea.r  r  &s regards  sares,  onry
with  a  very  rimited  number of  matters,  and to  have
power to  act  only  in  certain  carefulry-defined  ways.
This  arrangement  entalls
tional  differences.
the  following  addi-
Up to  now, prices,  conditions  of  sale,
regurations,  publicity  have all  been settred
central  organization.  In  future  each  of  the
agencies wirl  freery  fix  its  own conditions  of





up  to  nowr  administra'tive  expenses  and  rosses
due  to  rebates  have  been  pooled  and  dlvided  up  equal-
ly  among all  the  agencies.  In  future,  each  agency
will  have  its  own book-keeping  and  accounting  system,
and  will  thus  be  abre  to  evolve  its  own independent
sales  policy.
Up to  now,  atl  personnel  have  been engaged by
one central  personnel  departnrent.  In  future,  each
agency wirl  be  responsible  for  its  own personnel  pol_
icY.I5
up to  now,  the  six  selring  agencies  have had
Joint  agentsr  so  that  they  were not  rndependent as
regards  sales.  rn  future,  each agency will  have its
own agents.
Under  the  system  in  force  up  to  now,  the  bal_
ance  of  employment  and  suppries  and  the  offsetting
of  grades  were  always  taken  care  'f  at  the  discretion
of  a  centrar  office,  without  supervision  from  any  o*b-
side  authority.  rn  future,  each of  ttre  three  agencies
will  be  under  obligation  to  ensure  the  necessary  bal_
ance  wlthin  its  own  sphere  of  responsibility.  The
High  Authority  has  the  right  of  supervision  and  veto
ln  regard  to  any  additionar  balancing  which  may be
necessary  among the  three  agencies.
up  to  nowr  any  action  to  keep  the  consumers
and  workers  informed  on  such  matters  of  emproyment
and supply  as  directly  affected  them  rvas ref t  to  the
discretion  of  the  selling  organization.  In  future,
there  will  be  a  committee  with  equal  representation
to  discuss  these  problems  fully  and  frankly.
r  shourd  like  to  mention  in  this  connection
nunber  of  further  changes,  which  are  onli  indirectly
bound  up  with  the  cartel  question,  but  are  neverthe-
less  vitally  lmportant  if  the  selling  agencies  are  to
function  properry,  and  in  respect  of  which  we sharl
impose  the  appropriate  obligations  upon  the  new orga-_16
nlzatlons  in  connectr.on with  our  authorlzation.
lfe already  stressed  in  our  dlrectlves  that  the
selling  agencies  must forrnurate  their  marketing  regu-
latio's  in  such a way as  to  compry  with  the  provi-
sions  of  the  Treaty,  and more particurarly  of  Arti-
cle  4.  Thusr  anv marketing  system  under  which  the
agencies grant  exclusive  selllng  rights  for  a parti-
cular  area  of  the  common  Market  to  a  singre  dealer  or
a  singre  organization  ts  inadmlssibre.  Measures  are
also  barred  which  would afford  territorial  protection
to  such a  smarl  number of  dealers  that  competition  in
trade  ln  the  particurar  tenitory  became  unnecessari_
Iy  restrieted-  Again,  purchasers who are  entitled  to
be suppried  direct  shour.d  be abrer  ln  principle,  to
take delivery  f.o.b.  Ruhrort.  And in  future  the  ton_
nage linit  for  direct  suppLies  to  wholesalers  must
not  be fixed  in  reration  t'  the  tonnages bought  by
all  three  Ruhr selling  agencies.
Furthermore,  shourd  the  Ruhr  adhere  to  its
;rrevious  system,  under which  a wholesaler  entitled  to
receive  suppries  direct  can sell  anywhere in  the  Ger_
man Federar  Repubrlc,  such  a  whoresarer  may not  in
future  be debarred  from  selling  to  other  countries  of
the  Community.
As regards  the  appricatron  fron  coBEcHAR, r




















































satisfying  the requirements
now  to  harrdr  so ilrat  the
Lzed.
of  the  High Authority  are
appllcation  can be author_
The point  to  be  considered  with  the  Betgian
corlie'ies  was ilrat  the  tonnages  sord  jointly  by  them
through  this  orgatrizatio'  may  be  estimated  at  some-
thing  like  lrm.  tons.  Thus  although  the  amount pro-
duced and  sold  Jointry  is  not  very  rarge  in  reration
to  the  overarr  production  of  the  common  Market,  this
agency  is  of  tremendous  importance  in  the  supplying  of
the  Belgian  market.
Examination  has  shorvn that  certain  of  the  sta_
tutory  powers  of  the  agency  do  serve  to  restrict  cot'-
petition  between  the  member enterprises  more  than  is
necessary  for  ilre  purposes  of  joint  _sellirg.  In  par_
tieular,  it  was not  possible  to  authorize  the  arrange-
ment  whereby  the  agency  is  empowered  to  introduce  meas-
ures  to  regulate  the  production  of  the  collieries.
certain  other  activities  are  similiar  to  those  of  the
selling  agencies  in  the  Ruhr.  They will,  therefore,  be
authorized  subject  to  the  same conditions.
we have  also  insisted  that  coBIlcILaR  shatl  make
uniform  arrangernents  for  sales  to  all  parts  of  the
common Market,  unless  there  are  special  circumstances
justifylng  an  exception..r8
Finallvr  we have informed  coBEcHAR  that  we must
nnke any authorizatlon  subJect  to  the  conditlon  that
Jolnt  selltng  wtlt  serve  to  ensure the  balance  of  en-
ployment and the offsetting  of  grades.
Quite  a different  task  faced  us  in  connection
with  the  I'nvestigation  of  the  French  coar-importing
organization.  Here  r  mention  the  point  so  that  there
may be no possible  misunderstanding  we were not  cor_
cerned with  the  sare  of  coal  produced  by  the  charbon_
nages cle  France,  but  with  the  importation  of  community
coal  other  than French into  France.
l
Ei
For  the  sake  of  simplicity,
questions  is  referred  to  as  the
though A.T.I.C.  is  only  one link  in
knit  importation  system.
this  whole  set  of
A.T.I.C.  problem,
a  special  closely-
A.T.I.C.,  which was  set  up  under an official
order  of  the  French Governmentr  is  the  centrar  office
which concrudes arr  contracts,  on beharf  of  authorrzed
importers,  for  the  purchase  of  coar  from  producers
outside  France,  i.€.  in  the  Community  and  in  third
countries-  rt  slgns  the  contracts  in  its  own namer &s-
sumes riability  for  the  purchase  prices,  and bears  the
corresponding  risks.
As a ruler  A.T.f.C.  duly  makes
requested  of  it  by  the  coal  importers.
the  purchases
It  has,  howevertlre  right  of  treto,  if
place ls  not  ln  its
tions  of  the Treaty
in  force  in  France.
I9
the  order  the  lmporter  wishes  to
vlew  cornpatible  wtth  the  condl-
or  the  laws  and government orders
Only  certain
buy  coal  direct  from
consumers  are  authorized  to
Community or  from  third  coun-
tries  through  A.T.I.C.  There  are,  in  fact,  five  of
them  the  State  Railways,  the  nationaLized  gas  and
electricity  companies,  eertain  briquetting-works,  and
the  compulsory  cartel  set  up  by  special  government
clecree  to  transact  all  purchases  of  coaL  for  the
French  iron  and steel  industry,  O.R.C.I.S.
At  the  same t1me,  only  a  certain  number of  con-
sumers  and  wholesalers  are  authorized  to  import  coalt
the  conditions  being  firstlgr  that  they  buy a  particu-
lar  tonnage  of  ftFrenchrf  coal  from  L  particular  Coal-
fieldrand  secondly,  that  they  are  members  of  a  private
trade  OrganizatlOn  of  G.P.I.R.  and G.P.I.R.T.r  or  deal
through  a  whoLesaler  who does  belong  to  such  an  organ-
ization.
G.P.I.n.  and G.P.I.R.T.  hlve  themselves  the  eX-
clusive  right  to  decide  as  to  whorn  they  wtll  accept  as
members and  how nany  there  are  to  be.  Thus  in  practlce




In  addttlon,  under a government decree,  only
coaL bought  from  foreign  producers  may be  imported
lnto  France.  That  is  to  sayr  buying  coal  from  foreign
dealers,  even within  the Community, is  prohibited.
The Htgh Authority  considers  the  whole  of  this
procedure  to  be  incompatlble  with  the  provLsions  of
the  Treaty.  As  a  result  of  the  negotiations  which
were entered  lnto  in  the  autunn  of  1954 and  continued
during  this  last  autumn,  the  French  Government very
honourably  declared  itself  prepared  to  suspend  the
decree setting  up the compulsory  cartel,  O.R.C.I.S.r
for  buying  coal  for  the  iron  and steel  industry.  Thls
means  the  end of  state  compulsion  in  such joint  buy-
ing.
Ithether  the  parties  concerned  with  link  up of
their  own accord  under a Joint-buying  scheme is  up to
them.  rf  they  do,  the  High Authority  wilr  be required
by Article  65  to  examlne whether  and  on what  condl-
tions  such an organization  san be authorized.
The  French  Governnent  has  also  stated  its
willingness  in  principre  to  amend the  present  condi-
tions  for  authorizing  French  wholesalers  to  import
community coar,  in  particurar,  by  no longer  insisting
on  the  latter  taking  a  prescrlbed  tonnage  of  French
coal,  and by  .  abollshlng  the  excrusive  right  of  the





hitherto  made |t  possible  to  refuse  to  accept  any mor€
dealers  lnto  the  trade  association  and  thereby  debar
thenr from  importlng  Conmunity coal  into  France.
In  the  fact  tha't  in  future  the  prescribed  ton-
nage entitling  to  wholesaLe  trading  must  no  longer  be
based  on  frFrench  coaltr,  Vou can  see  the  High  Author-
ityts  determinatlon  to  adopt  the  same principles  for
its  appraisal.  of  both  the  French  and  the  German organ-
izations.
The French  Government  is,  therefore,  prepared
principle  to  conply  with  the  High  Authorityts  view
these  three  Points.
On 'three  further  points,  however,  no agreement
eould  be  reached.
The High  Authority  considers  that  A.T.I.C.fs
exclusive  right  to  conclude  contracts  is  incompatlble
with  the  splrit  and  the  letter  of  the  Treatyr  and  par-
ticularly  of  Article  4,  b  since  the  prescri.bed  sys-
tem  hampers  the  French  buyer  in  the  free  choice  of  his
supplier.
In  the  High Authorityls  vlew,  dealers  and con-
sumers  |n  the  Common  Xarket  must have  the  rtght  to
conclude  contracts  dlrect  wtth  suppllers  ln  the  Comnu-
ntty.  I{e,  therefore,  consLder  that  every  buyer  nust  be22
a.ble  to  enter  treely  Lnto  direct  legal  and comnrerclal
relntlons  wlth  whatever  Communlty suppller  he wlshes.
It  is  for  these  same reasons  that  the  Hlgh  Au-
thorlty  does  not  regard  tt  as  compattble  wtth  the
Treaty  that  the  French  buyerr  even where he  is  enti-
tled  to  import  under  the  present  regulatlonsr  should
be  abLe  to  buy  only  fron  producers,  and  not  from  non-
French  dealers.  This  regulation  ls  also  counter  to
Article  4rb.  It  hampers the French buyer in  the  free
choice  of  his  supplier,  and what  is  more,  it  is  dis-
crininatory.  The  French  Government  has  explicitly
asked us  to  tell  you  that  it  is  particularly  firm  in
its  attitude  of  not  allowing  supplles  to  be obtained
from  dealers  in  the  Conmunity.
There  is  a. thtrd  problernrvery  intimately  bound
up with  the  secondr  oh  which  no agreement could  be
reached  between  the  French  Governnent  and  the  High  Ats
thority.  fiie  French  Government on prlnclple  claims
the  right  to  deflne  what constitutes  a wholesaler.
I  think  this  view  is  Justifiable  to  that  extent.  But
ln  our  opinion  the  French  Government  cannot  forbid
its  consumers and dealers  to  buy coal  from  Conmunity
suppliers  if  the  suppliers  are  prepared  to  sell  to
them even  if  they  are  not  considered  to  be wholesal-
ers  wlthin  the  meanlng of  the  French  deflnitlon.23
The High  Authorlty  wrote  to  the  French  Govefn-
ment on November  2L,  I9S51  explaining  its  standpoint
on the  llnes  I  have Just  mentioned and requesting  itt
in  accordance  with  Article  88 of  the  Treaty  to  pre-
sent  its  views.  It  hopes  that  it  may  yet  come  to  an
agreement with  the French Government.
As  I  told  you  in  my introductory  remarks,  clis-
cussions  with  the  Oberrhei.nische  Kohlenunionr  0.K.U. r
have  not  yet  reached  the  stage  of  fresh  applleations
to  the  Hlgh  Authority.  As  you  know,  the  High  Author-
ity  is  not  going  to  .authorize 
the  exclusive  joint
selling  of  coal  from  the  Aachen,  Ruhr,  Saar  and Lor-
raine  coalfields  through  O.K.U. r  and has  told  O.K.U.
so.  It  realizes,  however,  that  there  are  a  number of
special  probLems  to  be  settled  in  regard  to  the  sale
of  coal  in  Southern  GermanY.
One I  have  in  mind  is  the  special  transport
and  stockpiling  problem  arising  from  the  fact  that
some 9m.  tons  of  coal  are  shipped  up-Rhine  to  South-
ern  Gernany  each  year.  Another  is  the  fact  that  Saar
and Lorraine  coal  must  continue  to  be  able  to  compete
with  Ruhr  coal  in  Southern  Germany.
lre are  of  the  opinion  that  these  problems  do
not  by any means Justify  the  authorlzation  of  the  €I-
isting  producersr  cartel.  Ife rather  feel  that  the
functions  ln  questlon  could  well  be performed  by one24
ol'  rnol'c organizr  t  ions  of  rleal  el's.
\\'t:  have  J'clnvnlclocl  to  -"ircl  pnrties  concerned  a
nurnbcr of  clirectives  tcl this  effect.  It  is  to  be  erx--
pectc'cl thnt  tht  IIi.gh Atrthority  rvil.I  be  nble  to  give
you  l'urthel  clctails  regarcling  these  rnatters  at  the
ncx  t  Scss;  ion  o  f  t.he  Conrnon  Assembly.
incl t.hat, lilr'.  President,  l,ladam  ancl  gentlemen,
concludc's my statement, on the  cartel  problem  which  I
pronrisecl  you at  t.he Iast  As.sembly.20
Nous avons examine eette demande.  Sa teneur
correspond  essentiellement  aux directives de la
Haute Autorit6,  dont je  vous ai  rendu compte
au mois de mai.
Cette demande constitue une demande g6n6-
rale. Elle comporte -  je reviendrai par la-suite
sur les d6tails -  une description compldte des
organismes  ainsi que des tAches  et des pouvoirs
des organisations  qui seront nouvelreme;t insti-
tu6es  pour la vente de charbon dans la Ruhr.
-  A I'exception d'une  petite  mine de la  Ruhr,
les soci6t6s  minidres se sont unanimement enga_
g6es Ie ll  novembre i  organiser d I'avenir"la
vente du charbon de  la  Ruhr  dans  le  cadre
esquiss6  et d6limit6 dans cette demande.
En revanche,  Ia demancle  ne contient pas en-
core les textes complets des accords inGrieurs
des soci6t6's,  qui  formulent  en d6tail  les enga_
g_ements  correspondant  i  la demande g6n6rite.
Naturellement, ce travail  ne pouvait €tie effec-
tu6 qu'une fois prise la  dGcision  fondamentale
figurant  dans Ia demande  g6n6rale et que lors_
que la Ruhr saurait que nous "ppro,lrro-rrs  celle-
ci en principe. Par lettre du 2l  novembre lgbb,
nous avons fait savoir i  la Ruhr que nous som_
mes en prineipe d'accord sur sa demande g6n6-
rale. Nous avons fix6 le 20 ddcembre lgb5 com-
me date limite  pour I'introduction de la deman_
de dEfinitive.
La  nouvelle  r6glementation  imminente  de
I'organisation de vente du  plus  grand. bassin
charbonnier de la Ccmmunaut6 a ouvert la voie
A la solution des problimes en suspens  pour les
autres grandes organisations  d'achit  et de vente2r
du charbon de la Communaut6  europ6enne  du
charbon et de l,acier.
Pour le secteur  du march6 charbonnier  fran- gais,  le Gouvernement  frangais  s'est,  d,une  part,
d6clar6 prdt A  modifier  certaines 
'disposiiions
importantes  visant  I'organisation  du  march6
charbonnier,  qui, de l,avis de la Haute Autorit6,
sont incompatibles  avec le Trait6.
D'autre part,  le  Gouvernement frangais se
considdre habilit6  d maintenir  certaines autres
dispositions  importantes  que ra Haute Autorit6 juge 6galement inconciliables avec le Trait6.
C'est pourquoi la Haute Autorit6  a  adressd
au Gouvernement  frangais une lettre pour lui
permettre de se prononcer avant qu'il  soit n6_
cessaire  de prendre,  le cas  6chr5ant,  une dr6cision,
dans le cadre de I'article Bg,  alinr5a  l.
Comme il  vous a d6jA 6t6 communiqu6, les
ry_16!6s  de I'organisation de vente belge tCCign_ CHAR)  s'6taient,  depuis  longtemps, d6clar6es
dispos6es  en principe d proc6der aux modifica_
tions de leurs  statuts,  modifications gui,  de
I'avis de la  Haute  Autoritd,  sont  ndcessaires
d'aprds Ie Trait6.
Entre  temps, Ia  Haute Autorit6  a signal6 d
COBECHAR les points de ses  statuts, dEcisions
et activit6s qui  sont contraires au Trait6.
Les entreprises minidres  affili6es  A  COBE_
CHAR ont d6cid6,  le lg novembre  lgb5,  de pro-
c6der aux  modifications  indispensables  et  ont
demand6  de  consid€rer  com,me modifi6e  en
consequence  la  demande d'autorisation qu,elles
avaient adress€e  A la Haute Autorit6.22
En ee qui  eoncerne  I'Oberrheinische Kohlen-
union (OKU), la  procddure n'est  pas  encore
aussi  avanc6e.
Comme nous vous I'avons d6ji  communiqu6,
nous avons informd I'OKU  que la vente **.1.._
sive en commun en Allemagrru  du Sud par-f"
soci6t6 de vente des quatre bassins d,Aix_la-
Chapelle,  de Lorraine, de Ruhr et de Sarre ne peut 6tre autorisEe.
Dans I'intervalle, ra Haute Autorit€ a 6labor6
des directives concernant une organisation dont
i'activitri pouru_a^it,  A son avis, r6soudre t**  p.o-
bldmes  particuliers de I'approvisionnement du
Sud de I'Allemagne d'une manirlre compatiUte
avec Ie Trait6,  sans qu'il  y  ait  vente ur, "orn_
mun des quatre bassins.
Ces  directives ont 6t6 comrnuniqu6es  aux in_ t6resses.  Je ne pourrai vous dire que plus tard, au cours de Ia prochaine  s€:$sion,  s,il s*"a cons- titu6.et sous  quelle forme une ou plusieurs  "rg;_ nisations dans le cadre de ces direetives. 
q-
Nous pouvons  donc admettre que, dris  le pro_ chain exercice charbonnier qui- com**rr"*-1.,
lu'avril  rgb6,  ra  vente  du charbon  dans  Ia com_ munaut6 se prdsentera sous d'autres t""its- er, ce qui  concerne des point.s essentiels. Je  ne 'ous importunerai  pas  aujourd,hui avec  .*ri"irr" d6tails-  techniques.  Ce qui uou, intdresse"u  *ur-
1911,  c'est d'apprendre les modifications ;sse;- tielles qui interviendront par rapport i  la situa_ tion actuelle.  Vous voudrez  r"uoi, en outre;;_ tnent ees modifications servent, de I'avis de ia Haute Autorltd,  I'int6r€t  g6n6ral, *  .avoi"  ""fui23
des utilisateurs, des travailleurs  et  des pro_ dueteurr.
Consid6rons  tout d,aborcl  Ia Ruhr. Bien qu,es_ timant qu'une organisation  unifide constitue  la .meilleure solution, Ies soci6t6s  minidres Ju f" Ruhr  se sont loyalement efforcdes  de  mettre au point une solution eonciliable  avec  r" ir"llO. C'est A cette attitude que nous devons d,6tre
saisis  maintenant d'une demande  gerrerate  qui, de I'avis de la Haute Autorit6, .o*r.*rpord="u
Trait6 et qui, de I'avis de tous les ini6ress6s,
constitue une solution praticable.
Jusqu'ici, les soci6t6s  minir_ires  dtaient prati_ quement groupdes  i  l'6chelon  central  au sein d'une  seule organisation.  Cette  organisation
unique vendait I'ensemble  du charboir extrait,
d I'exception des ventes r6servr6es  -_  bien "o"- nues *  des mines (d savoir autoconsommation
des usines  et ventes  locales).  A  l,avenir, it-y
aura trois comptoirs dc, vente autonomes.  Ces
trois comptoirs de vente  seront constitu6s en groupant par deux les six comptoir.s  de vente
existant deje, mais d6pendarnt  actuellement  de
GEORG,
ces trois comptoirs  fixeront inctiviclueilement
les prix  et conditions de vente, y  compris les
majorations et rabais de qualit6,  ies r6glemen_
tations visant le nr6goce  et les mdthorles  de d6-
compte des recettes  et des d6penses;  ils feront
proc6der i  I'exp6dition du charbon vendu par
eux, ils veilleront A assurer  I'6quilibre de I'e;_
ploi, des sortes et de  l,approvlsionnement  au
sein de leurs socidtds  et auront enti&re  comp6_
tenee-pour rdgler les questions de  leur  plr_
sonnel.24
.  Le regroupement des six comptoir.s  de vente,
jusqu'A pr6sent non ind6pendants,  en trois nou-
veaux comptoirs de vente autonomes, est une
mesure nouvelle.
Les repr6sentants  de la Ruhr avaient d'abord
I'intention de cr6er six comptoirs de vente auto-
nomes. Ceux-ci devaient  disposer  provisoire-
ment, deux par deux, d'agents communs. Vous
savez que nous aurions 6t6 d'accord sur  cette
proposition.
A  premirbre vue,  un  pareil  regroupement
pourrait  sembler une concession  aux tendances
centralisatrices.  Mais en 6tudiant la question de
plus prds, on constate que tel  n'est pas Ie cas.
En effet:  avec  un plus grand nombre de comp-
toirs de vente moins importants, les tAches ct
l'influence de l'organe coordinateur pr6vu doi-
vent 6tre plus importantes qu'avec un  nombre
moindre de plus grandes unit6s. Ces  trois comp  -
toirs de vente autonomes  peuvent en fait, dairs
leur  propre  domaine, r6gler  dans une grande
mesure de fagon autonome I'6quilibre  dJ I'em_
ploi et des sortes n6cessaires  dans une situation
d'excddent, ainsi que  l'Equilibre  de  I'approvi-
sionnement dans une situation  de  p6nuiie  de
charbon. En  d'autres termes :  trois  comptoirs
de vente autonomes plus  irnportants  pou-rront
avoir, chacun pour soi, une plus  grande ind6-
pendance  et agir avec une plus forte autonomie
que six  comptoirs de vente plus petits.
Je  rappellerai,  en  outre,  gu€  nous  n'avons
fix6 qu'i  titre provisoire l,ordre de grandeur de
la masse de maneuvre  qui, comme on le sait,
est vendue en commun par un Bureau commun.
Nous nous rGsenrons  de prescrire, sur la base Ce26
I'exp6rience acquise,  des augmentations.  ou des
dirninutions de cette murru.-
La Haute Autorit6  estime donc que, dans ce systdme A trois, la n6cessit6  d'une coordination
et, partant, d'une intervention A l,€ehelon  "u.-
tral  se fait  moins sentir que dans un systdme  i six. Les trois  futurs  comptoirs de venie entre-
tiendront un Bureau commun qui sera  sous  leur
autorit6 conrmune.
Ce Bureau  commun  se  verra  tout  d,abord
confier, d'une part, une partie des tAches  qJif
est plus indiqu6 pour I'ensemble  du bassin  O1"c_
complir en commun.
Il s'agit essentielrement  a cet 6gard des  taches
que je vous ai indiqu6es  dans  mon rapport lors
de  la  session  de mai/juin  et  pour iesquelles
nous  pouvons  accorder une  autorisation, A
savoir:  l'6tablissement de  pr6visions poriant
sur la production  et les ventes, le rdgiement
des cas  d'urgence,  le chargement  des  navires de
haute mer,  la mise en  commun des corits de
transport pr6alables fob Ruhrort et fob ports de
mer' ainsi que I'exdcution des taches  affr6rentes
aux transports.
En  outre, le  Bureau commun est charg6 de
constituer  la  masse de maneuvre  qui  ;  6t6
constamment  mentionn6e  jusqu'ici  au  cours
des discussions.  A  cet effet, Ie Bureau commun
a  le  droit  d'accepter les commandes  des gros
utilisateurs  consommant plus de  b0.000  tonnes
firour autant que ces acheteurs soient d'accord
sur une telle proc6dure) ainsi que les comman-
des de la  Bundesbahn. Il  enregistre ces com-
mandes pour Ie compte des comptoirs de vente26
sur la  base des prix  et des conditions de ces derniers; il  les r-6partit ensuite entre les trois comptoirs de vente sur  la  base a*s  previslorrs dont  il dispose.  Il est  proreaE  a" r"irriiiuft"" en ce qui concerne  les tonnages  destin6s  d 6tre export6s  dans  les pays  tiers-- 
--"v'rvrr  (r (j
Cette proc6dur  c,est-d-dire  activit6 d,in_ tr-"rm6diaire  et r6partition  aes grosses  comman- des  -  a 6t6 envisag6e  pou. iouuoir-;.6ail., l'6quilibre de I'empioi "i;;;  sorres  en p.riode de contraction  de la Au*""Ju.  Et c,est  tout. Or, il s'est  av6r6 que la m6me froc6Oure  peut 6tre egalement  appliqu6e  en .*  ?-* situation tendue en matir$re  de livraisons. Nous appelons cela equilibre de I'approvisionnement.  Cet 6quilibre de I'approvisionnement  ne  constitue pratique- ment que le reflet de l,6quilibre au f,umpiJi
- Ol  sait qu'en cas  d'in6galit6  dans  la situation de I'emploi un comptoir  te  vente moins acha- land6 doit 6tre aid6 par Ouu  t."rrrferts plus im_ portants  de commarrd*s  de gros consommateurs.
Cet 6tat de choses  se  reflCte  par une situation dans laquelle les commandes  excddent  les ton_ nages  de charbon disponibles  et que de ee fait l'un 
-des-  comptoirs 
-de uu"i",  u"  raison  d,une rarSfaction de charbon, ,r" p*ut  approvisionner sa.clientdle que dans des conditi;;  pi;;;;;_ vaises  que ne le-feraient  tes  autres  comptoirs  de vente sans qu'il  y 
.  1lt  d6jA en  fait  p6;;;* s6rieuse.  Dans une telle sitlation,  la masse  de maneuvre permettra de lui transf6rer _J",  J" commandes de  gros  consommateurs  quUux autres eomptoirs  de vente, de sorte que l,appro_ visionnement de tous les "orrro__ateurs  pourra 6tre r6alis6 A peu prds egalement.27
Je tiens A  souligner ici  expresstiment  que nous n'accordons  ainsi "urur,-pouvoir aux trois comptoirs de vente pour tc cas d,une situation de p6nurie s6rieus".  u"rti;"-bg  uiru ra r6parti- tion des  ressources  globates  de ta communautd. La tAche  qui incombe  A la Haute Autorit6 aprds constatation  d'une pr,inurie  *6"r"uru est claire- ment d6finie par  i,article Sg Ou Trait6. Cette t^ecfe.1e peut  6tre  ;;ftg"6"  par  la  Haute Autorit6.
C'est seulement  dans cette situation particu- IiCre, c'est-A-dire  lorsqu,ii-n;V a pas encore  cle pdnurie s6rieuse  mais  ur, "*.daent de la deman- de par rapport aux possibilit6s  d* liur;lr;;;;" la Haute Autorit6.uO*ui  il  res comptoirs de vente s'efforcent d'approvisionnur les consom_ mateurs selon des  prineipes  unifo.**i  ;;l;;i;, pour tous Ies consommateurs.  Ces  prin.ip_,  "_ peuvent 6tre arruat6s  qu,i  l,unanimite. il,  ;* doivent pas 6tre cliscriminatoires.  En  outre, la Haute Autorit6 a, A tout mom"rrt, un droit de veto.
.De,mdme, il serait  possible eu€, dans ces pdriodes de rar6faction 
-* 
*"ir,  notons_le,  san.s proclamation de p6nurie s€rrieuse  *  une erise d'approvisionnement  se produise  clans  certaines cat6gories de consommateurs, particulidrement
sensibles  dtr point de vue sociil, d savoir-;-i;, foyers domestiques, les  entreprises d,approvi_ sionnement  et de transports fuUtics  ut'iuti", entreprises  d'importance vitaie. LA aussi;;;, rdserve du veto possible de la Haute A;i";; des mesures peuvent 6tre prises a la  ;j;;;td pour r6soudre  cette crise.
A-  cet 6gard,  encore  un mot sur l,autoconsorn-














La part de I'autoconsommation  des.usines  est fore6ment  diff.rente  dans re cas des trois "o--i- toirs de vente. Selon Ia conjoncture, I,autoeon- sommation des.  usines exige plus ou *oi",  Au charbon, ce qui rdduit ou ,ug*ente  en propor_ tion Ia part  de charbon restant en vente libre. Il  en va de m€me des ventes locales,  ;;-i"-;._ t-ie de Ia production dont  les mines aispoient de fason ind6pendante, c'est_A-di;;;;llru"
par les comptoirs de vente.
La  Haute Autorit6  a en consdquence  insistrE pour que I'autoconsommation  des-usinu, *i-i*, ventes rocales soient limitees en cas de besoin dans I'intdr6t de l,dquilibre de l,empioi ut"'a* l'approvisionnement.  bes entretienr r.r.-c" foint se poursuivent actuellement entre  les  ,n"itic, minidres.  Nous  esp6rons avec raison que les soci6t6s minidres  se  d6clareront  aisposees A renoncer en partie A leur  privildge  "r, *"lier" d'autoconsommation des  *irr",  et  de  ventes Iocales.




exemple,  et dans quelle mesure  il y aura iiu,iJu renoncer collectivement i  ce droit. Ces *"rur"" doivent dtre uniformes ; les ddcisions ,o"i  pri_ ses par  toutes les soci6t6s  minidres. Elles--;ia- vent du contrdle de la Haute Autorit6.
Outre  les tAches dont  I'exdcution commune dans Ie cadre des directives qui  vous o"i  e1? communiqu6es, peut  €tre  autorisGe  "orrfo.*e-29
ment au Trait6, sont assum6es  en commun Ies tAches  qui n'ont pas  d €tre autorisees  ei quu ii"i 6num6r6es  dans ma ddelaration  du mois de mai.
.  T".font  partie, par exemple, les recherches techniques en  matidre  de  combustibles, la publicit6, Ies dtudes du march6 et fdxpoittio' dans les pays tiers.
L'Assembl6e Commune a t6moign6 d,un int6_ r6t particulier pgrl, la question  du .orrt.Oiu  qlu Ia Haute Autorit.  "ro"..iru  sur les org"rrir"tilr*
autoris6es.
La Haute Autorit6 avait, au mois  de juillet de cette ann6e, transmis A votre  Commission du March6 une note dans laquelle elle expo;;li  ;" d6tail la manidre dont elle surveillera  i_r;;g;- nisations de vente en eommun.
- Il  s'agit du contrdle destin6 A dtablir si les-
{jtes  organisations  ne ddpassent  pas le  ."ar* fix6  dans I'autorisation ui r*  conforment aux conditions qui leur ont 6t6 impos6,es.
Les charbonnages  de la Ruhr ont en outre re- pris une id6e exprimde ici au  sein  de  votre Assembl6e.  Je pense A I'exposition  pf",  "_p-f"
des probldmes  pr6sentant  de I'impo.io".u  il;, l'6quilibre de I'emploi, des sortes  et de t,appro_
visionnement.
- Cgr jours-ci, des entretiens ont lieu en vue
de former  une Commission paritaire  consulta-
tive  comprenant,  outre  leJ  producteurs,  les
travailleurs de la Ruhr  et les utilisateu*  d*"
diff6rents  psVs, des repr6sentants du  Gouver_
nement f6d6ral et de la Haute Autorit6.30
Cette Commission  n'aura pas pour tAche de
contrdler  Ies  organisations que  nous  aurons
autoris6es.  Le Bureau commun exposera ici res probldmes  d'une action commune  d"rrc Ia Ruhr
et prendra  contact avec cette Commission. La
Ruhr est d cet 6gard dispos6e  d reconnaitre-ta
compEtence  technique d'un  tel  organisme. ta
Commission aura  6galement la  possiUifit.  au
faire des propositions  A la l{aute Autorit6,
Nous avons la conviction qu'un tel organisme
pourra 6tre cr66 sur la base tl'une librJ  coop6_
ration et qu'ainsi lint6r6t  commun en beneti-
eiera grandement.
Nous estimons que cet organisme n,aura cle
sens  que si les.  travailleurs y  sont reprr$sent6s
par leurs organisations  comp6tentes.
Nous avions tout  d'abord  form6  le  projet
d'instituer  un  organisirre de  ee genre directe_
ment auprds  de la Haute Autoritd. Nous avons
rejet6 cette id6e pour attendre Ie rdsultat des
discussions.  toutefois, nous nous rEservons ex_ press6ment  de la reprendre au cas ori les entre-
tiens avec la Ruhr n'aboutiraient pas A un  16_
sultat satisfaisant,
Pour  conclure cette partie  des explications
relatives  aux  nouvelleJ  clemandes pidrurrtCu.
par I'industrie mini0re de Ia Ruhr, 5"'aesir"rais confronter encore A grands traits  devant ,rom
les diff6rences que pr6sente ra situation  rorr-
velle par rapport a l'organisation antdrieuru a*u
ventes dans Ia Ruhr.
Jusqu'ici la  totalit€  du  charbon propre  A la vente, A I'exception de I'autoconsommation  des3I"
usines et  des  ,  ventes locales, etait  tlcoulde par
une ol'ganisation  centrale, la GEORG,
d'autorisation,  les ventes  aux clients ,*.oni-pu" principe  assur6es dans  la  Co_rnun;;l6"  ;;. trois  comptoirs autonomes, ind6pendants 
'lus
uns des  autres.
Jusqu'ici  il existait six comptoirs  de vente  en_ tidrement  priv6s  d,autonomie,  placds sous 
--le
contrdle d'un organisme  central.
A -l'avenir,  les trois comptoirs  de vente ind6- pendants  entretiendront  un buru"u commun  qui Ieur sera  subordonn6,  n'assumera  que  des  tAches trds limit6es en matidre de vente et dont les
TlI"y  d'action A cet effet seront exactement
oetrnls.
Monsieur le pr6sident, permettez_moi  de faire
une rectification. J'ai constat6 qu,d ce passage
de mon allocution, une erreur s,est  glissb. a"i, la  traduction  frangaise. Dans la  phiase , ..  jur_
qu'ici, il existait six comptoirs de vente entiere-
ment privr6s  d'autonomie, plac6s sous le contrdle
d'un organisme central ,, ia traduction fru"inir"
6crite comporte par erreur : ( colnptoirs absolu_
ment ind6pendants>. Ce n,est  pas de comptoirs
de  vente  inddpendants  qu,il  s'agit  *oL 
- 
A*
comptoirs de vente sans antonomiel  c,est pr€ci_
s6ment le contraire que je voulais dire.
Il  r6sulte en fait  de cette r6glementation les
diff6rences suivantes.
-J-usqu'ici,  les prix,  les conditions de vente, Ia
r6glementatio'  commerciare  et  ra  prorp*"tio'32
de la clientdle 6taient r6gl6s de fagon uniforme
par un organisme  central.
A  I'avenir, les trois comptoips  de vente fixe-
ront  librement  leurs  propres  conditions  de
vente,  prix, r6glementations  commerciales,  etc...
Jusqu'ici, les frais administratifs ainsi que les
pertes de recettes dues aux remises au n6goee
6taient mis en commun et rdpartis i  6galit6 sur
tous les comptoirs.
A  I'avenir,  chacun  des  trois  comptoirs  de
vente aura  sa propre comptabilit6 et  dtablira
son propre d6compte  de recettes  et pourra ainsi
mettre  en euvre  une  politique  autonome  de
vente.
Jusqu'ici, le personnel dtait recrut6 i  l'6che-
lon central par un service du personnel.
A  I'avenir,  chaque  comptoir  aura  entidre
comp6tence  pour sa politique affdrente au per-
sonnel.
Jusqu'ici, les six  comptoirs de  vente  dispo-
saient d'agents communs et n'Etaient donc pas
ind6pendants.
A I'avenir, chaque  comptoir de vente aura ses
pnopres  agents.
Dans I'organisation ant6rieure, l'6quilibre  de
I'emploi,  des sortes et  de I'approvisionnement
6tait assur6  sans  le contr6le d'aucune  autorit€, A
la discr6tion d'un serviee central.
A  I'avenir,  chacun  des  trois  comptoirs  de
vente sera tenu d'assurer  en premier lieu l'6qui-33
libre  interne  ndcessaire. En  ce  qui  concerne
l'Equilibre comprdmentaire  6ventuellement n6-
cessaire  entre les trois comptoirs de vente, la
Haute Autorit6 aura un droit de contr6le ei de
veto.
Jusqu'ici, I'information des consommateurset
des travailleurs relative aux questions  d'emploi
et d'approvisionnement  les int6ressant  6tait lais-
s6e i  I'apprr$ciation  des organisations  de vente.
A  I'avenir,  une  Commission paritaire  sera
constitur6e  en vue de la discussion  ouverte  de ces
probl6mes.
Je d6sirerais  souligner  ici certaines  autres  mo-
difications n'ayant trait  qu'indirectement  A la
question des ententes mais qui  cepen4ant  sont
d'une  imgrortance fondamentale pou,  le  bon
fonctionnement des organisations  de vente et au
sujet desquelles  nous imposerons  aux nouvelles
organisations  les  obligations  correspondantes
Iorsque nous accorderons  notre autorisation.
Nous avions  d6jA  indiqu€, dans  nos  directives,
que les comptoirs en question devaient r6gle-
menter leurs ventes conform6ment  au* presciip-
tions du Trait6 et notamment  de I'article 4. Eit
donc illicite  toute r6,glementation  de ventes  en
vertu  de laquelle les comptoirs confient A un
ndgociant  unique ou A une organisation  unique
la vente exclusive du charbon dans une rdgion
d6termin6e du march6 commun. De m€me,  iont
illicites les mesures  aboutissant  i  une  protection
r6gionale en faveur d'un nombre de n6gociants
si limit6 que la concurrence  sur le plan commer-
cial  se  trouve  excessivement restreinte  dans
cette r6gion. En outre, les clients qui ont droit34
i  .etre appro'isionnds directement doivent en principe pouvoir .acheter  fob Ruhrort. Au  sur_ plus, la linrite de tonnage  pour I'achat  direct des grossistes  ne doit pas,  A I'avenir, €tre rapportde
A la  quantitd  de  charbon achet6e ..,*^  trois
comptoirs  de vente de la Ruhr.
Si, par ailleurs, la Ruhr insistait sur son sys-
teme actuel, d savoir qu'un grossiste  admis A
acheter directement peut  revendre dans l,en-
sc'mble  du territoire de la R6publique  f6d6rale,
on ne pourrait i  l,avenir interdire A un tel gros-
siste de vendre dans d,autres  pays de la do*_
munautti.
En  ce qui  concerne la  demande de  COBE-
CHAR, je vous ai d6ji  indiqu6 que des  modifi-
cations  correspondantes  satisfaisant  aux exigen-
ces de la Haute Autoritd  nous ont 6t6 pr6len_
t6es,  en sorte  que la clemande  peut  6tre  acceptde.
Dans le  cas des entreprises minidres belges,
il  fallait  tenir  compte de ce que la  vente en
commun assurde par  cette  organisation des
-mines  belges  peut dtre estimde  A pris  de lB mil_
lions de tonnes.
Bien que I'importance  de cette production et
de Ia vente en commun  ne soit pas  consid6rable
comparativement  A Ia production  totale du mar-
ch6 commun, ce comptoir de vente rev6t cepen-
dant une importance pr6pond6rante  pour i'"p-
provisionnement du march6 belge.
L'examen a r6vdl6 que certains pouvoirs sta-
tutaires du comptoir restreignent la concurrence
entre les entreprises affili€es dans une mesure
plus grande que ne I'exige I'objectif de la.vente
en commun.35
En particulier, il ne pouvait itre  autoris6  que
la societ6  ffit habilitee A intervenir pour r6gle_ menter la production des entreprises  minirlres.
Certaines autres  activitds correspondent  A celles  des comptoirs  cle  vente de la Ruhr. nites devront donc dtre autorisdes  aux m6mes  condi_ tions.
Nous avons 6gaiement  impos6  d cette soci6t6
de vente I'obligation  rl'aclopier  des  rdglementa-
tions uniformes pour la vente dans Ioute.s  les parties  du march6  commun,  clans  Ia mesure  ori des  circonstances  particulie.res  ne justifient pas
une  exception,
Enfin,  nous avons communiqu6  d la soci6t6 que nou.s  devons  subordonner  notre autorisation
d Ia condition que la vente en commun  servira
A 6quilibrer I'emploi  et I'approvisionnement.
Le  probldme que nous posait l,examen  de I'organisation frangaise  d'importation du char-
bon  6t,rit  essentieilement  diff6rent.
Ici -.- je tiens  d-le  souligner  pour c1u,il  n,y ait pas d'erreur _-  il  ne s,agit pas Lln fait  de la vente du charbon  produit par les Charbonnages
de France,  rnais  de I'importation  en France  de charbons  de la Communaut6  non franq:ais.
- four  simplifier, cet ensemble  de questions  a 6t6  d6nomm6 probldme de  I'ATIC,  bien qru
I'ATIC  ne  conititue  qu'un  6l6ment  clans un
systdme  particulier complet d'importation,
L'ATIC,  institude par  arr6t6 du  Gouverne_
ment  frangais, est le  service central eui, sur
mandat des irnportateurs  autoris6s,  conciut'tous














teurs hors de France, c'est-i-dire  dans les pays
cle la  Communaut6 et dans les pays tiers. Elie
souscrit les contrats d'achat en son propre nom,
garantit  le  respect des prix  d,achat  convenus
et supporte les risques correspondants.
En  g6n6al,  I'ATIC  procdde  aux  achats  de
charbon qui  lui  sont confi6s par  les importa-
teurs.  Cependant,  elle  dispose d'un  droit  de
veto  lorsqu'd  son avis  la  commande envisag6e
par I'importateur  ne satisfait  pas  aux conditions
du  Traitd  ou  aux  dispositions  ldgislatives  et
r6glementaires du pays.
En  France, seuls certains gros consomma-
teurs sont autoris6s  A acheter clirectenrent  par
I'interm6diaire de I'ATIC du charbon des pays
de la Communaut6  ou cles  pays  tiers.
D'une part, il  s'agit de cinq gros consomma-
teurs, d savoir  : les exlrroitations  nationaris6es
des chemins  de fer, de production de gaz ainsi
que d'6lectricit6,  certaines  usines d,agglom€ra_
tion et I'entente  obligatoire  cr66e  put ii'  arr6t6
gouvernemental  sp6cial  pour les achats  de char_
bon de I'industrie sid6rurgique  frangaise,  l,OR_
CIS.
D'autre  part,  seuls certains consommateurs
et grossites  so't  habilit6s a importer cru  char-
bon. La condition d leur admisiion A imporier
e-st,  d'une part, l,achat d'un tonnage  d6termin6
de  <  charbon frangais  > d'un  bassin donn6 €t,
d'autre part, l'appartenance  d une organisation
professionnelle  priv6e, GpIR  ou GPIRT, o., iu
:*"o:.r_ " un grossiste  affilie A ces  organisations.







eux-m6rnes les d6cisions concernant I'admission
et le nombre de leurs membres.
Ainsi, seul un nombre limit6  de ndgociants  en
gros est pratiquement  autoris6 i  importer.
En  France,  en  vertu  d'un  arr6t6  gouverne-
mental, on  ne  peut en outre  importer  que le
charbon  achet6-  d  des producteurs 6trangers.
Les achats de charbon A des ndgociants 6tlan-
gers. m6me  d  I'int6rieur  cle la  Communautd
sont donc interclits.
La Haute Autorit6 estime  que cette  procddure
n'est pas compatible dans son ensemble avec
les dispositions  du Trait6.
Sur  la base des n6gociations  commencfes  en
automne 1954  et poursuivies au cours rle l,au_
tomne  de  cette  ann6e, le Gouvernement frangais
s'est  trds  loyaiemenL  cr6crare  clispos6  a suspenhrc,
I'application  de  I'ar.16t6 go*uurr,*:mental qui
institue I'entente obligatoire pour les achats  cle








Ainsi  se\ trouve  abolie  I'obligation  imposee
par  les pouvoir.s publics  cle proc6der A de tets
achats  en comrnun.
Il  appartient. aux  int6ress6s  de d6cider s'ils
entendent  se  grouper  volontairement  au  sein
cl'un organisme en commun. Si  tel  est le  cas,
la Haute Autorit6  aura A examiner, conform6_
ment d l'article  6b, l,admissibilit6 et les concli_
tions d'une telle organi.sation.
Le  Gouvernernent frangais s'est cleji  cl6clar6
d'galement dispos6 en  principe  A modifier  les38
du charbon  de  Ia Communaut6.  +
conditions  aetuelles d'admission  cles grossistes
frangais A importer  du  charbon de la-Commu_
naut6,  notamment  i  ne  plus  prescrire  comme
condition  un  tonnage  de 
-r6f6rence 
de  charbon
frangais et, en outre,  d supprimer  I'exclusivit6
des  associations  professionnelles  (GPIR  et
GPIRT) qui permetiait  jusqu'ici  de reiuser l,ac_
ceptation  de  nouveaux  nr5gociants  dans I'asso-
ciation  professionnelle  en  sorte  que  ceux_ci
6taient  exclus  du  droit  d'importer  en  France
. Vous voyez, dans le  fait  qu,A I'avenir, le tonnage de r6f6rence  pour I'admissior,  "o*** n6gociant  ne doit plus 6tre rapport6 aux ( char_
!9":  frangais  >, la volontd dela  Haute Autorit6
d'adopter les m6mes  principes pour l,apprr6cia_
tion des organisations  franf,aises  et allemandes.
Le  Gouvernement frangais est donc disposd en principe i  se conformer au point de vue de la Haute Autorit6 sur ces  trois points.
Sur trois autres points, I'accord n,a pu 6tre 16alis6.
La Haute Autorit6 estime  que le droit r6serv6 exclusivement  d l'ATIc  de coirclu." a", "ort-*  " d'achat  est incompatible'  avec  |esprit et ra rettre des di.spositions  du Trait6, notamment  celles  de I'article  4  (b)  ;  en  effet,  le  *yrtt** 
-nr.*if*
empi0che  I'acheteur frangais d;  choisir fi;_ ment son  fournisseur.
La Haute Autorit6 est d'avis qu,A l,int6rieur
du  marchrS commun,  les  "Cgo.i"rr;--;;';"
consommateurs  doivent  avoir  le  droit  de con-30
clure  directement leurs contrats d,achat avec
un  fournisseur de  la  Communaut6. A  notre
avis, chaque  acheteur  doit donc 6tre en mesure
d'dtablir  des relations juricliques et  commer_
ciales  directes  avec  res  fournisseurs de  ra
Communaut6  qu'il choisit.
Il  en va de m6me lorsque la Haute Autorit6
estime rlgalement  incompatibre  avec re Trait6
que I'acheteur frangais *  m6me si, en vertu
des dispositions  jusqu'ici en  vigueur, celui_ci
est habilitd ir importer  puisse  s'aclresser
dans  1a  Commu.naut6  qu'aux producteurs  et non
A  des  n6gociants  non frangais.
Cette r6glementation  est d,galement  contraire
aux dispositions  de I'article 4, b). EIle fait obs_
tacle au libre choix par I'acheteur  frangais  de
son fournisseur et rev6t en outre un caiactdre
discriminatoire.
Le  Gouvernement  frangais nous a expressti-
ment demand6  de vous informer qu'il est fer-
mement r6solu e  ne pas autoriser les achats
efectu6s auprds de n6gociants  de la  Commu_
naut6.
U  existe encore un  troisidme probldme
directement rattachd au deuxidme  _  pour le-
quel  un  accord n'a  pu  6tre  r6alis6 entre le
Gouvernement frangais et  la  Haute Autoritd.
L.€  Gouvernement  frangais  revendique  en
principe  le  droit  de  d6finir  ce qu'on entend
par ( grossiste  >.
Je  pense que  ce point  de  vue  est en  lui_
m€me justifi6.40
Cependant  le Gouvernement  frangais  ne peut,
d notre avis, interclire A ses  utilisateurs ou n6-
gociants  d'acheter  du charbon aux fournisseurs
de la Communaut6,  si ces  fournisseurs  sont dis-
pos6s  d livrer  A ce.s  n6gociants  ou utilisateurs,
m6me si ces derniers ne  sont pas  consid6r6s
comme  grossistes  aux termes de la rdglementa-
tion frangaise.
Par lettre du 21  novembre  lgbb,  la Haute Au-
torit6 a expos6  son point de vue au Gouverne-
ment frangais  dans  le sens  indiqud ci-dessus,  et,
eonform6ment aux  dispositions de I'article  Bg
du Trait6, lui  a demand6  de pr6senter  ses ob-
servations.  Elle exprime I'espoir  d'arriver n6an-
moins  A  un  accord  avec  le  Gouvernement
frangais.
Ainsi  que je  llai  ddjA expos6 au d6but, les
entretiens au sein de I'o Oberrheinische  Koh-
lenunion )  (OKU)  n'ont  pa.cj  encore  suffisam-
ment progress6  pour permettre  que de nouvelles
demandes  soient  prdsent6es  i  la Haute Autorit6
aux fins d'autorisation.
Vous n'ignorez pas que  la  Haute  Autorit6
n'autorisera  pas la vente en commun et exclu-
sive du  charbon  des  quatre  bassins d'Aix-
la-Chapelle,  de la Ruhr, de la Sarre et de Ia
Lorraine par I'interm6diaire  de I'OKU, et qu'elle
en a inform6 cette dernidre.
Toutefois,  la Haute Autorit6 sait parfaitement
que certains probldmes  particuliers eoncernant
la vent'e  du eharbon en Allemagne du Sud doi-
vent €tre r6solus.  A  cet 6gard, je pense,  d'une
part,  au  probldme sp6cial de  transport  et  de
stockage  r6sultant du tait  qu,environ g millions4l
de tonnes de charbon sont annuellement trans-
portdes sur le Rhin A destination de I'Allemagne
du  Sud. Je  songe, d'autre  part,  au  problJme
pos6 par  le fait  que la vente en Allemagne du
Sud  du  charbon  sarrois  et  loruain  en  con"u"_
rence  avec le  charbon  de la  Ruhr  dclit rester
possible.
Nous estimons que ces problemes ne permet-
tent  nullement  d'autoriser  l'entente  existante
des producteurs.  Nous  pensons ptut6t  que  ces
tAches  pourraient  6tre remplies par une ou plu-
sieurs organisations cle  n6gociants.
Nous  inspirant  de  ces  consid6rations, nous
avons adress6  aux int6ress6s  une s6rie de direc-
tives.
n  faut  escompter de ce  fait  que la  Haute
Autorit6  sera en mesure de vous donner dans
ce domaine des informations  plus d6taill6es au
cours  de  la  prochaine  session cle l,Assemblde
Commune.
Monsieur  le  pr:6sident, mademoiselle, mes-
sieurs, me voici  arriv6  au terme  des  d6clara_
tions  que  j'avais  promis  de  vous faire  sur  le
probldme  des  ententes  lors  cle  la  dernirire
Assembl6e.